















OPERATION CHECK OF ADJOINT PROGRAM GENERATED BY AUTOMATICALLY DIFFERENTIATING 
 THE SIMULATION PROGRAM AND APPLICATION TO INITIAL VALUE ESTIMATION. 
 
囲 佳祐 





By we creat adjoint program, we let apply it to an initial value estimate. Therefore I learn adjoint method, 
perform adjoint program of the inspection and the correction. We prepare the tangent program and adjoint 
program, which is generated by the normal procedure and automatic differentiation tool TAPENADE. Then, 
we revised numerical value experiment by the tangent program to act hermite interpolation. 



























































Xk=fk(Xk-1)    (k=1,2, …, N) 









































































































はベクトル関数Y = X ∈ 𝑅𝑛を計算する。自動微分で生成し
たプログラムは、独立変数 Xが与えられたとき、関数 Fの
微分係数を計算する。タンジェントプログラムは、入力Ẋ
に対し、Ẏ = F′(X) × Ẋを出力する。アジョイントプログラ
ムは、入力Y̅に対し、X̅ = F′∗(X) × Ẏを出力する。ここで、
F'(X)は関数 F(X)のヤコビ行列である。スカラー変数 hの






= 𝐹′(𝑋) × ?̇?      (7)  
 




    






本研究では格子点を 100 個作り、100 ステップの計算を
行う。拡散方程式を元に、3 種類のノルムを計算する。計
算結果を Table1 に示す。また、0、20、40、60、80、100
ステップの時の温度分布を図 1~6 に示す。 
 
Table1 3 種類のノルムの比較 
(F(X + ε?̇?) − 𝐹(𝑋))/ε
のノルム 
77.4042599172917 
(Ẏ ∙ Ẏ) 77.4042599172919 
(X̅ ∙ Ẋ) 77.4042599172919 
 
 
図 1   0 ステップ時の温度分布 
 
図 2   20 ステップ時の温度分布 
 











図 4   60 ステップ時の温度分布 
 
図 5   80 ステップ時の温度分布 
 
 
図 6   100 ステップ時の温度分布 
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